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An Experiment on the Management of Second-growth 
Forest of Kunugi (Quercus acutissima CARR.) 
Eitaro OHKITA※ 
Summary 
An experimental forest for the management of Kunugi (Quercus acutissima 
CARR.) forest was estab!ished in the y巴ar1977 in the Tottori University 
forest at Hiruzen. 
The results studied for five years are summarized as follows : 
(1) Although in the Kunugi forest mixed with Konara (Quercus serrata 
THUNB.) Kunugi trees took possession of dominant stratum， the calculation of 
stumpage volume of Konara trees was possible for us to count as well as 
Kunugi trees. 
(2) There was no difference in the growth of stem volume between the no-
manag~ment area and the management area in which the selective cutting of 
30 % was done. 
(3) The change of diameter distribution eurve in the no-management area 
was the same as the tendency which had. been commonly recognized in natural 
broad leaved forests. 
(4) As to the state of sprout， the slub of about 20 % did not sprout in 
each plot. 
(5) The number of sprouts per stubs and the number of sprouts more than 























試験思は， A， B， C， D， Eの5区を設定し，各試験区の面積は{可れも 1，000m'である。各試験
E互について施業実施前K各立木の位聾図吾作成し，各試験区ごとに立木番号を附し，胸高浪IJ定位置
( 1.2 m )をペンキで明確にした。樹種区分は，クヌギ，コナラ，その他の 3区分として単木測定をお
こなった。
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樹 種 区 分 資料 適用した
常 数 標準偏差 No. 数 理論式 log a a b C 。
ク ヌ ギ D=10cm以下 19本 V=aDb -3.80569 0.0001564 2.39734 0.00345 (1) 
11 D=llcm以上 41 メ/ 3.58910 0.0002576 2.24357 0.04924 (2) 
11 全 {体 60 11 3.80937 0.0001551 2.41590 0.04252 (3) 
コ ナ フ 11 15 メy -3.75763 0.0001747 2.39821 0.00429 (4) 
クヌギ・コナラ 11 75 λr 3.76621 0.0001713 2.38256 0.03756 (5) 
ク ヌ ギ 11 60 V=aDbHc 4.06665 0.00009 1.86343 0.85008 0.0320 (6) 
コ ナ ナ 11 15 11 -4.05704 0.00009 1.81163 0.90953 0.0060 (7) 
クヌギ・コナラ 11 75 11 -4.05153 0.00009 1.83392 0.87007 0.0285 (8) 
表 1


























































測定年月 1 977年6月 1 9 8 2年6月
試 試ht 総数 残存木 伐採木 択伐率 残存木 定期総成長 年成長室験 験 立木立木 立木立木 立木立木 本数 料積率 立木立木 立木立木 幹立材積*成長率穣区 yjJ 本数料4積 本数幹材積 本数料オ積 率 本数料イ積 本数幹材磁
本 ηt 本 ηi地 本 m' 骨 % ヌド ηt 本 m' 刀t % 
クヌギ 620 98.1 620 98.1 100.0 100.0 (92.8) (92.8) 
皆 コナラ 470 5.1 470 (45.71 ) 100.0 l∞1.0 (4.7) 
A 伐
1.2 
(if)1 1000 区 その他 220 (1.0) 220 100.0 
言十 1，310 104.4 1，310 104.4 100.0 100.0 98.5) 98.5) 
クヌギ 790 75.8 350 27.9 47.9 55.7 63.5 38.0 10.1 2.02 6.38 (71.1) (27.2) 440 (43.9) (61. 7) 350 (39.4) 。(12.2) (2.44) (7.70) 
択 コナラ 600 11.2 140 4.2 460 7.0 76.7 62.5 140 8.3 。 (43.41 ) 0.82 14.60 (10.9) (4.1) (6.8) (62.4) (7.5) (0.68) (12.84) B 伐
0.2 (43.-4 6) 95.7 0.4 0.2 0.04 14.90 区 その他 360 I (3:8) 10 (0.2) 350 97.2 (94.7) 10 (0.4) 。 (0.2) (0.04) (14.90) 
言十 1，750 91.6 500 32.3 59.3 71.4 65.0 46.7 14.4 2.88 (87. 65 (85.8) (31.5) 1，250 (54.3) (63.3) 500 (47.3) 。 (15.8) (3.16) 47) 
クヌギ 730 86.3 390 68.8 340 17.5 8) 46.6 20.3 390 86.3 。 17.5 (43. 50 4.64 (66.5) (19. (22.9) (89.5) (23.0) 60) (6.12) 
択 コナラ 250 3.3 50 1.7 200 1.6 800l(iii) 50 
3.2 。 1.5 0.30 13.49 (1.8) (1.5) (3.4) (1.6) (0.32) (13.57) 
C 伐
7.9 7.9 lo-O(loo-o 0) 区 その他 510 。 510 (7.9) 。
計 1，490 97.5 70.5 27.0 70.5 27.7 89.5 19.0 3.80 4.89 440 (68.3) 1，050 (29.2) (30.0) 440 (92.9) 。(24.6) (4.92) (6.35) 
クヌギ 840 97.6 370 61.4 470 36.2 56.0 37.1 370 76.1 。 14.7 2.94 4.39 (59.1) (38.5) (39.4) (82.8) (23.7) (4.74) (6.98) 
択 コナラ 100 0.7 。 100 0.7 100.0 100.0 。(0.7) (100.0) D 伐
3.6 3.6 100.0 
区 その他 410 。 410 (3.6) 100.0 (100.0) 。
計 101.9 61.4 40.5 72.6 39.7 76.1 14.7 (42. 94 4.39 1，350 370 (59.1) 980 (42.8) (42.0) 370 (82.8) 。 (23.7) 74) (6.98) 
クヌギ、 770 91.1 770 91.1 730 106.5 - 40 15.4 3.08 ) 3.18 (91. 7) (91. 7) (108.6) (16.9) (3.3 (3.45) 





6.2 - 10 1.9 (0a.38 4) 7.60 (4.0) (4.0) (5.7) (1. 7) (7.35) E R夜
12.2 12.2 14.0 1.8 (0. 36 2.80 [25: その他 780 (10.5) 780 (10.5) 630 (12.3) |…150 (1.8) 36) (3.22) 
計 1，960 107.6 1，960 107.6 126.7 -200 19.1 3.82 ) 3.33 (106.2) (106.2) 1，760i(IZ(Ui) (20.4) (4.0 (3.58) 
注 1. (は2変数材積式で算出した場合を示す。
2. 成長率はLeibnizの式による。
年金推定すれば， B区で20年， C区で6年， D区で9年程度と思われる。
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表 3 各試験区の萌芽状況 (単位:0.1 ha当たり本)
区分 株の状況 明芽の長さ(2 m未満) 明芽の絢角直径(2 m以上)
試 試験 0.5m 1.0 m 1.5 m 萌芽
革実
種別 発芽 未発芽 言十 0.5 m 以上 以上 以上 小計 1.0~ 2.0~ 3.0~ 4.0~ 小計
本数
区 未満 1.0 m 1.5 m 2.0m 1.9cm 2.9cm 3.9cm 4.9cm 合計
樹種 未満 未満 未満
クヌギ 37 25 62 21 30 72 46 169 24 9 3 2 38 207 
皆 コナラ 46 l 47 61 91 162 41 355 16 。。。16 371 
A 
言十伐 83 26 109 82 121 234 87 524 40 9 3 2 54 578 
% 76.1 23.9 100.0 14.2 20.9 40.5 15.1 90.7 6.9 1.6 0.5 0.3 9.3 100.0 
クヌギ 32 12 44 26 43 46 31 146 13 5 2 。20 166 
択 コナラ 39 7 46 56 61 106 24 247 5 。。。 5 252 
B 
言十伐 71 19 90 82 104 152 55 393 18 5 2 。25 418 
% 78.9 21.1 100.0 19.6 24.9 36.4 13.1 94.0 i 4.3 1.2 0.5 。 6.0 100.0 
クヌギ 20 14 34 17 18 28 7 70 4 。2 。 6 76 
択 コナラ 19 1 20 26 52 36 19 133 2 。。。 2 135 
C 
言十伐 39 15 54 43 70 64 26 203 6 。2 。 8 211 
% 72.2 27.8 100.0 20.4 33.2 30.3 12.3 96.2 2.8 。1.0 。 3.8 100.0 
クヌギ 37 10 47 23 28 26 30 107 18 8 8 。34 141 
択 コナラ 10 。10 7 29 21 30 87 3 。。。 3 90 
D 
言十伐 47 10 57 30 57 47 60 194 21 8 8 。37 231 
% 82.5 17.5 100.0 13.0 24.7 20.3 26.0 84.0 9.0 3.5 3.5 。16.0 100.0 


































4.6 1.0 5.6 
7.7 0.3 8.1 
6.3 0.7 7.0 
4.6 0.6 5.2 
6.3 0.1 6.5 
5.5 0.4 5.9 
3.5 0.3 3.8 
7.0 0.1 9.1 
5.2 0.2 5.4 
2.9 0.9 3.8 
8.7 0.3 9.0 
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